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Abstract
  While the population of Japan is decreasing while the elderly population continues 
to increase, the aging rate reaches 27.3%. At the same time as the aging of society 
progresses, the number of active employees who support society is also decreasing, the 
burden of each employee increases in the workplace, while the average age of employees 
in the workplace has risen with the aging I am facing many problems. It is necessary 
to carry out work in a limited labor force and it is a problem as to how each active 
individual generation can tackle its own health more than ever. Purpose; It aims to clarify 
the actual state of physical activity amount by scene and propose intervention to promote 
the physical activity of employee of Company A. Target and Method; In this study, 
we targeted 84 people for worker age 22 to 66 who work in A company. Result; In the 
state of satisfaction of the physical activity amount, 43.6% of the whole satisfied physical 
activity of 23 Mets · hour / week. Since it is not easy to carry out physical activity, 
it is desirable to develop an environment that can positively tackle physical activities 
throughout the workplace at work scenes.












































今回対象とした企業 A 社は M 県の県庁
所在地にあり、JR 駅から徒歩 10 分、地下
鉄駅から徒歩 5 分、バス停から徒歩 1 分の
場所に立地している。10 階建オフィスビ












2016 年 12 月に実施した「健康測定会」
において調査を実施した。募集方法は、企













































































表 1 に本研究の分析対象となった 55 名
の属性及び生活習慣を示した。平均年齢















した。対象者 55 名のうち全体の 92.7％（51
名）が平均的な 1 週間において、1 回につ
き少なくても 10 分以上続けて中等度の強
度以上の身体活動を実施しており、総身体




施者は全体の 20％（11 名）で 24.7 ± 71.3
分であった。移動場面での中等度の強度以
上の身体活動実施者は全体の 89.1％（49 名）
で 24.7 ± 71.3 分であった。余暇時間での
中等度の強度以上の身体活動実施者は全体
の 56％（31 名）で 140.4 ± 207.6 分であっ
た。平均的な1週間での1日の座位時間は、













は 620.6 ± 324.8 分であった。場面別にみ
ると、仕事場面で 42.5 ± 98.9 分、移動場


















連指標との比較を表 5 に示した。BMI に
ついて、充足群で 23.0 ± 2.17kg ／㎡、非
充足群で 23.3 ± 2.66kg ／㎡であった。2
群間での有意な差は認められなかった。体
脂肪率についても、充足群で 19.3 ± 4.9％、







身体活動時間は 312.6 ± 251.5 分であった。
場面別にみると、仕事場面で23.7± 82.4分、
移動場面で 160.4 ± 105.6 分、余暇場面で
128.5 ± 179.2 分であった。一方、外勤群
は 50.9%（n=28）であり、総身体活動時間
は 402.9 ± 380.7 分であった。場面別にみ
ると、仕事場面で 25.7 ± 61.9 分、移動場










































































































































































































待できる。A社は JR駅から徒歩 10 分、地
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